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We are well aware of the fact that the probabi1ity density function can be 
uniquely determined by the moment generating function in the form of Laplace 
transform following the wellknown inversion formula by Levy. This property， 
we can consider， corresponds to the relation between the impulse response 
and the transfer function in the field of linear control theory. 
In this paper， several practical methods of recording direct1y the probabi1ity 
density and cumulative probabi1ity distribution curves for the physical quantities 
f1uctuating only in positive region are introduced by simulating the corresponding 
moment generating function on the analogue computer in the form of the transfer 
function. 
The experimental technique described in this paper are useful in the fields 
of statistical engineening， since the probabi1ity variables defined over positive 
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べき性質のものである(この場合は k= 1， 2の展開
項もあらかじめ含めておく〉。したがってわれわれは
性)式右辺の各項で，まず








Fig. 1 Analogue simulation system of transfer 
function As/C1+As). CR1=A， CRg=A 
よく 2)，5)，また 1/(1 +As)mの部分についてはつぎの
2つの場合が考えられよう。




Fig. 2 Analogue sirnulation system of transfer 
function 1/(1十As).Ra/Rl= 1，kCRa=A 
153 











Fig.3 Analogue simulation system of transfer 
function 1/ {1 +δAs+o(o-1)/2J・(AS)2).
R1R2C1C2= o(oー l)A2/2J，(2R2+R1)C2=oA 
よれば，表領域の確率分布を一意に決定する裏領域
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ある O また，(7)式は因子を 2伺ずつ組み合わせ，それぞれの組を，
c1十2んs)c1十2AjS) 1 +2(ん+Aj)s+4んAjS2
の形の伝達関数にまとめて， Fig.3の手法を正確に適用することも可能である。
以下，Ai とNを種々変えた特別な場合について m(s)と P(t)の表示を列記するわ。
Case 1 N = 1， A1 (任意): 
-・・・・(ω
-・・・・(10)(s)=一L-，P(ωt)=一土一吾誌〆1+ 2AんlS 下〆/2π』んlt







N=N， A1=A2=・・・ =AN=1: 






N = N， A1 =A2=A{，ん=A4= A'2， .-… 
lN/1 m(s) =π ;~1 1 + 2 A'iS 
P(t) =閉じた陽表現不能
Case IV 
?? ? ??• • • • • • • • ?








Pr(t;. A，ν+m)=.-..， .1，. ._tffi十ν-1e -1¥ (r一分布〉
ここに，各展開係数 Cν は P(t)の分布形状に関する性質から求まる定数で，もちろん~ 2.1における Akと同
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のごとく， Bessel分布(または自由度2m，偏心率 εの非心 chi-square分布4) で与えられることをすでに発


























積率母関数(12)式の分母を， 92・1(1 J (B)の手法の
もと，二項定理によって sの2次式で近似した場合の
帰還型計算機接続図を Fig.4に示した。(ここでは
3 • 1 
(B) ~2 ・ 1 (H J CaseIV 0.'1 =0.200，A'2=0.175，A'a= 
0.150， A'4=0.125， A'5=0.100， A'6=0.075， A'7=0.050 





































































































































































































































F ig. 7 Effect of freedom N and parameters 
;.ri on the probability distribution in the 
case lV. A. Cumulative distribution 
curves. B. Distribution density curves. 
一一一一一一-Analogue Simulation 一一一一TheoreticalCurve (2nd approximatiol1l 








































































Fig.8 Comparison between experimental and 
theoretical curves for Eq. (13). 
ー??
3 .2 非直交展開に基づく AnalogueSimu)ation 
~ 2 ・ 2 [n J (ε= 1/2， A=2.0， m=2)に対す
る AnalogueSimulation : 
計算機接続凶を Fig.9に示し， 尖験結栄と理論，1，*息
2ι1 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 
c 
Analogue S imulatiol1 
( 4 th approximation) 
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